









                
                                         Abstract 
  In ESL/EF teaching, English for Specific Purposes has been attracted attention as one of 
potentially useful techniques. This is because it can provide learners with various activities 
considering the close relationship between language and the situation in which it is used so that 
learners can achieve each of their future communicative goals.  In this paper, writing abstract of 
scientific research is chosen as one of such activities.  Though students realize the necessity of 
writing abstract of their research in English after leaving school, they have not been provided such 
training courses at school. For such students, a format consisting of 6 topics is presented as a guiding 
light when they write an abstract of each of their own researches in English.  It is expected that 
once students get the information of constructing an abstract, they can arrange the structure to fit 
their own future needs.  Students also engage in presentation activities based on their abstract.  
At the end of one semester, a questionnaire is carried out.  Presenting the activities and the results 
of the questionnaire, the potential of this trial will be discussed. 





































*  原稿受付 平成 28 年 10 月 19 日 












































































































 第１回授業 英文アブストラクトの役割・構成に 
ついての説明 
 第２回授業 英文アブストラクト６つの項目 
について説明・演習（１） 
 第３回授業 英文アブストラクト６つの項目 
について説明・演習（２） 









































































（１）今回、「総合英語 II」に参加する以前に、日本   
語を用いた論文アブストラクト作成について学習 
したことはありましたか。 




















（１０）クラスメートのプレゼンを聞くこと・評価す   
ることは、何かしら自分のプレゼンへのヒントを与 
えてくれましたか。 
















































































































































































































































Miller, C.R. (1984) Genre as social action. 

















が長くなり過ぎでいないですか。 （  ） 
② 原稿の英文は十分暗記できましたか。
（   ） 
③ プレゼンの通し練習をしましたか。（   ） 
④ 発音が不確かな単語は発音を確認しました
か。（   ） 
⑤ クラスメートにプレゼンを聞いてもらい、ア
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＊アイコンタクトは適切であった。    
（そう思う・どちらとも言えない・そう思わない） 
＊パワーポイントは適切であった。   
 （そう思う・どちらとも言えない・そう思わない） 
 ＊グラフの説明は適切であった。    
 (そう思う・どちらとも言えない・そう思わない） 
＊質問への解答は適切であった。    
 ( そう思う・どちらとも言えない・そう思わない) 
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